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北陸 の 植物 第17.巻 第2号 昭和44年4月
This is distinguished from the type in having the narrow obovate or elliptic and 
rather thick leaves of which surface is lucid, being densely pilous on the midrib 
and veins beneath surface of leaves, peduncles, pedicels and petioles, and being 
pilous on the calyx tubes and ouぉide of the lobes. 
この変種は1960年8月南アルプス三伏峠 l乙水源、を有する塩JII C長野県下伊那郡大鹿村鹿
















た（1931. 5.17 ；村松 No. 1873）。また東京大学農学部の倉田悟博士が豊口山の尾根続き
越路から下山の際に採集（1955年 8月）され，筆者の一人守屋 l乙窓与され研究をしょう よ
うされた標本が本変種とも一致するものであった。乙』IC倉田博士ならびに前記の村松氏
のど厚意にあっくおん礼申しあげる。
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